








































































































































































































































































































































































































































Mr. Kipling does not insolently explain that India is thus and thus. He 
allows the impression to grow upon us, as once it grew upon himself, 


















































































































































































































































































































（10）John Palmer. Writers of the day: Rudyard Kipling, Nisbet & Co Ltd. 
London, 1915. p. 52. 
（11）磯貝英夫「砂の女」『安部公房『砂の女』作品論集、近代文学作品論集成⑲』、
クレス出版、二〇〇三年六月、四十七頁。
（12）小島信夫「現代の愚意小説」『安部公房『砂の女』作品論集、近代文学作品論集
成⑲』五頁。
（13）木村功「『砂の女』論―〈仁木順平〉から〈男〉へ―」『安部公房『砂の女』作品論集、
近代文学作品論集成⑲』二二二頁。
